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A schematic illustration of musical representation in F. Chopin’s Scherzo Ⅳ Op.54
Machiko Kusama
　　 The pianist plays the piano using his or her own musical representation, listening attitude of the mind 
and performing technique.　The musical representation is considered as a source of piano performance.　The 
function of the musical representation is exercised in perfecting technique and internal listening.　The object 
of instruction in the piano performance can be found in developing the student’s musical representation.
　　 The purpose of this study was to present a schematic illustration of musical representation in F. Chopin’s 
Scherzo Ⅳ Op.54  In addition, the effectiveness of this method was discussed.
Key words: Chopin, Scherzo Ⅳ Op.54, musical representation


































































































ド Ⅰ 作品23》18），《バラード Ⅱ 作品38》19），《バラー
ド Ⅲ 作品47》20），《バラード Ⅳ 作品52》21），《スケル

























ショパン作曲《スケルツォ Ⅲ 嬰ハ短調 作品39》につ
いて行った。これに続いて，本稿ではショパン作曲《ス
ケルツォ Ⅳ ホ長調 作品54》における「表出エネルギー
の動向」の図式表現を行うこととする。













































































ショパン作曲《スケルツォ  Ⅳ  ホ長調  作品54》の音楽的表象の図式的表現
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　最後は雄々しく，堂々とした表現を求めたい。
《スケルツォ Ⅳ ホ長調 作品54》の
音楽的表象の図式的表現　　 　　






























































































28）Jim Samson“The Cambridge Companion to Chopin” 





Scherzo Ⅳ Op.54 Urtext Edition “LEA POCKET SCORE 
No.67” 1955, pp.84-99.
